



Birth of the National Cuisine in Contemporary Mexico: 
A Study of Chiles en Nogada from Cookbooks
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Abstract: “Chiles en Nogada,” a dish decorated with the three colors of 
the Mexican flag, has become the cuisine of Mexican Independence 
Day. This research explores when and how this dish became a 
symbol of Mexico.  The national cuisine established as such over 
the period that Mexico formed as a nation-state (1920-1960s). 
However, the examination of cookbooks about this dish revealed 
three major changes in this supposition. Over the course of 100 
years, the dish was listed in different categories and as appropriate 
for different seasons and festive days. The custom of eating “Chiles 
en Nogada” on Independence Day was born between 2000 and 2010 
as the result of an ethnic revival, a reaction to globalization. It 
appears that Mexicans embraced the dish as culturally significant 










































































































った際にプレゼントを贈った。恋人たちはそのお礼に 1822年 8月 28日の聖アグスティン
の日（St. Agustin Day）に三つの保障軍の旗の色と同じ 3色（赤・白・緑）を使った特別に






つぎに解説が確認できたのは、1956年に出版された『Libro de Cocina Mexicana para el 




るチレ・ポブラーノで作られます。（Velázquez de León, 1956, pp. 280-281）
説明文から、本料理がプエブラの地方料理であり、8月 28日聖アグスティンの日のために準
備されるということ、またチレ・ポブラーノの旬の時期が 8月ということがわかる。
1960 年代に出版された『Los 365 menús del año; Agosto（365 日のメニュー：8 月）』


















































いえよう。もう一点注意を引くのは、本料理の旬が徐々に 8月から 8月と 9月へ揺れ動いてい
ることである。加えて、提供する日が独立記念日までといっているように、少しずつ「チレス・
エン・ノガダ」は独立や国家と結びついていく様子がうかがえる。たとえば、『Comida familiar 






















ラで作られた料理。毎年 9月 16日の、メキシコ独立記念日の頃に食べられる（渡辺，2002, p. 
67）。」、「9月 15日の独立記念日、その前後（Tausend, 2003, p. 18）」、「9月 16日の独立記念日









































































 3 首都メキシコ・シティから 120km東にあり、スペインから船が到着する港町ベラクルスとの中間地点
にあるコロニアル都市。










 8 「Menú del centenario de la Independencia de México」(Sep 8, 2014). Jun 10, 2016 retrieved 
from http://blogmenumania.seccionamarilla.com.mx/menu-del-centenario-de-la-
independencia-de-mexico/
 9 Martínez y Torreg. (May 19, 2016). 「UN MENÚ CON HISTORIA, BANQUETE DE ÁVILA 






 11 註 5参照
 12 ベラクルス州コルドバでイトゥルビデと副王とのあいだで結ばれた条約。これによりメキシコの独立
は決まった。
 13 Conger, L. （Jul 20,1986）．「Fare of the Country; In Mexico, Walnuts make the sauce」『The New 
York Times』 Aug.10, 2016 retrieved from http://www.nytimes.com/1986/07/20/travel/fare-of-
the-country-in-mexico-walnuts-make-the-sauce.html
 14 Alfonso Reyes（1889-1959）ラテンアメリカ圏の文学に大きな影響を与えたといわれるメキシコの詩人・
小説家・評論家・批評家・外交官。
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1 1877 La cocinera poblana y el libro de las familias no name
Librería del editor
Narcisso Bassols
× × × ○ × × × 365 257-258
2 1945
La típica cocina poblana y los guisos de sus
religiosas
Monroy, Salazar × × × × × × × 46 32-33
3 1946






× × × ○ × × × 399 283-285









○ × × × 56 14-16
5 1954 La cocina poblana no name Ediciones Cicerón ○ × × ○ × × × 486 234-236










○ × × × 320 280-282
7 1966 Cocina mexicana Castillo, María del, 1925- Editorial Olimpo × × × × ○ × × 141 103-104





× × 8月 × ○ × × 59 47-48







○ ○ ○ × 378 267
10 1973 Cocina Poblana Farga Font, J.
Editores
Mexicanos Unidos
○ × × ○ × × × 203 37, 103-
104
11 1976 Los mejores platillos mexicanos
Ramos Espinosa,
Virginia
Editorial Diana ○ × × × ○ × × 228 31
12 1980







○ ○ ○ ○ 285 122-123
13 1982 Lo mejor de la cocina poblana Gòmez y Gòmez Hnos.
Gòmez y Gòmez
Hnos.Editores.
× × × ○ ○ × × 64 55
14 1984 The mexican cook book Style, Sue Hamlyn ○ ○ 8月28日
St.Agustin day
○ ○ ○ × 176 100-101
15 1985 La sabrosa cocina mexicana Molina, Sara
Editores
Mexicanos Unidos
× × × ○ ○ × × 239 58-59







○ ○ × ○ 220 76





○ × × ○ ○ × × 159 122-123
18 1992





○ × × ○ ○ × × 203 31, 103-
104
19 1994 Esplendor y grandeza de la cocina mexicana Verti, Sebastian Editorial Diana ○ ○ 8月28日
St.Agustin day
○ ○ ○ ○ 63 46-51
20 1996





○ ○ × ○ ○ ○ × 352 211
21 1998 Las delicias del chile poblano
Flores Trujillo, Germàn
(ed.
Radar Editores × × × ○ ○ × × 64 20-21
22 2000











○ ○ ○ ○ 624 172-173








○ ○ ○ × 525 222-224
24 2002 Excelencia en la cocina.
Patronato proconstrucció





○ × × × ○ × × 267 209
93
料理本から探る現代メキシコの国民料理





○ ○ × ○ × × × 357 2-3




○ ○ × ○ 110 67
27 2003 Mexicana Tausend, Marilyn Degustis ○ ○ ９月15日
独立記念日
○ ○ × ○ 119 18
28 2004
Mexican culinary treasures: Recipes from
Maria Elena´S kitchen
Cuervo - Londres, María
Elena




○ ○ ○ ○ 266 116-117
29 2005




[s.n.] ○ ○ 8月28日
9月に食す
○ ○ ○ ○ 107 7-30
30 2009 Las clasicos de la cocina mexicana Muñoz Zurita, Ricardo Larousse ○ × × ○ ○ × × 144 48-51,
ix-xi
31 2010 Cocina Puebla de los Ángeles
Morales Baltazar, José
Carlos
Everest ○ × × ○ ○ × × 191 45138
32 2011
La cocina del pueblo mexicano: Tradición
ancestral, cultura y vigencia
Instituto Nacional de
Antopologìa e Historia
INAH ○ × × ○ ○ × ○ 101 90
33 2012
Elogio de la cocina mexicana: Patrimonio
Cultural de la Humanidad
Conservatorio de
laCultura Gastronòmica
Artes de Mèxico ○ ○ 1821年に創作 ○ ○ ○ ○ 180 112
34 2013
El pequeño larousse de la gastronomía
mexicana /
Zurita, Ricardo Larousse ○ ○ 7月～8月初旬が旬
近年は9月




森山光司 誠文堂新光社 ○ ○ 8月下旬～9月16日
独立記念日
○ ○ × ○ 208 93
